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tな
small beams having blanced―reinforced section that was determined with the
working stress design methOd.
In the fatigue tests,minimum 10ad was f?ed tO be 10ラぢOf the tatic uhi_
誌電itti:「子と:)'Whme uPper Ioad level were vatted in ranges from 60%
This report mainly deals with o the estimate of fatigue life by statistic
treatment()the effect of upper ioad leve1 0n the failure Pattern ③ the effect
of faiェure pattern on the fatigue life.
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数は 2.l x 106 k9/前とした。

























4結果 と 考 察
はり供試体の試験実施時の材令は 100日以上経過して
おり, コンクリー トの強度は十分に安定状態に達してい
28 days Ages of Fatigue test
I Steet〕[COncrete]






















´: number of test pieces
C. V. : coefficient of variation












Fig,3 Relatio■shゃS between P and εc′,亀
(ε
′
ひ:Strain oF concrete, 、 : stratt of
steel)
Table Ⅲ The veSults







Table Ⅳ に, 各荷重比に相当する荷重が始めて作用
した場合 (処女載荷時)の曲げスパン内におけるコンク
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Note : Mode of C――concrete rallure due to crushing



















F90-1 500 1 0.857 C BendinFr Span
F90--2 2 0.714 C
F90-3 3.4 4500 3 0.571 C
F90-4 5500 4 0.429 C
F90-5 3.2 0,286 F
F90--6 51000 0.143 F
F85-1 1 0,800 C
F85-2 0,600 C
F85-‐3 16000 0,400 G
F85--4 0,200 C
F80-1 79000 0.857 F
F80-2 85000 0.714 F
F80-3 107000 0.571 F
F80-4 0_429 F
F80-5 1470005 0.286 F
F80-6 255000 0.143 F
F75--1 2370001 0.333 F
F75-2 0.666 F
F75-3 3.4 2670003 0.500 F Shear span
F75-4 3150004 0,333 F Bendinrr Span
F75-5 3830005 0.167 F
F70-1 3480001 0.857 F
F70-2 2 0.714 F
F70-3 4130003 0.571 F
F70-4 4220004 0,429 F
F70-5 3.3 49000o 0,286 F
F70-6 623000 0,143 F Shear sPan
F65-1 5590001 0.833 F
F65-2 0,667 F Shear span
F65--3 0.500 F BendinFt Span
F65-4 12700004 0,333 F
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Table Ⅳ Calculated internal stress corresponding t。
upper load level
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logAr=―B/A,  戸 =10~B/A.………… (7)
となり,ばらつきの大きさを表わす指標として,10gⅣ
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Note :  F.S. : Fatigue strength at 2×106 cycleS
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リー トの 島一Ⅳ (コンクリー トの強度比―疲労寿命)関
係は,ルーンコンクリー トに対する中心圧縮載荷ある
いは偏心圧縮載荷試験から得られた 晃 ―Ar関係 よりも
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